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Abraham Cahan,7んθ Rjsθ o/DαυιごLθυjηsり論一社会進化論的視点から













である。彼は,Mark Twainを助け,Stephan CraneやFrank Norrisのみならず, この
Abraham Cahanを世に送り出している作家である。HowellsとCahanは,1892年に出会っ








た作家たちが現れる。」ack London(1876-1916)は,代表作である,CαJJ o/ιんθ πjJご
(1903)にみられるように大などの動物を主人公にすることが多かつたが,人間を模した彼ら
が自然の中でたくましく生き残っていく (あるいは死んでいく)様を通して,ダーウィンの説














































































































































































































に “a genteel American"のようにしようと,裕福なアメリカ商人の服装を見て真似るなど
不断の努力を続け,寸分の隙も無いアメリカ紳士になったかのように見える。しかし物語の最
後で,Davidは,次のように告自している。
I don't seem to be able to get accustomed to my luxurious life. I am always
more or less conscious of my good clothes, of the high quality of my office
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furniture, of the pOwer l wield Over the men in my pay. As l have said in































最安値で売る」(341)という評判をとり,以後彼が後に “my financial evolution"(372)と
述べた,衣料業界トップを目指した社会的進化が始まる。
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新移民のような組合に入つていない低賃金労働者を使つて安く仕上げる資本家として組合と
反目するようになっていた彼は,その頃から,SpencerのSocjOJogyを愛読するようになる
``'The able fe1low succeed, and the rnisfits failo Then the misfits begrudge those who
accomplish things.'I allnost felt as though]Darwin and Spencer had plagiarized a dis―
covery of mine."(282)と述べているように, 自分は社会進化論を地で行っているのであり,
その中で当然自分は有能な “fittest"(283)であり,“A working―ma ,and every one else







“1 looked upon poor people with more contempt than ever.I still called them




“decent"な商売をしていないと椰楡される。Davidは,“'Every misfit claims to be more




いった」(374)ことから達成されている。 このように社会進化論は,“The only thing l be―





































































The tilne l speak of, the late'80's and the early '90's, is connected with an
important and interesting chapter in the history of the American cloak busi―
ness. Hitherto in the control of German Jews, it was now beginning to pass
into the hands of their iRussian co―religionists, the change being effected under















































In former years, even some time after l had become a convinced free―thinker,
I had visited it(Antomir Synagogue)at least twice a year一on my two me―
morial days一that is,on the anniversaries of the death of my parents. I had
not done so since l had read Spencer. This time,however,the anniversary of
my mother's death had a peculiar meaning for me.  Vaguely as a result of
my new mood, and distinctly as a result of my betrothal, I was lured to the




























Antomir Benefit SOcietyを作 り,同郷者をアメリカヘ呼び寄せ自分の工場で働かせ,故郷
の雰囲気を醸しだそうと努力する。ここでも故郷と深く結びついているものはユダヤ教である。
物語の最後で Davidは,それまでの人生を振 り返って,“David,the poOr lad swinging
over a Tallnud v01ume at the Preacher's Synagogue, seems to have mOre in cOnllnon
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もっとも有名なのは, 1932年の, 7αrzαれ,7んθ Aρθ ДんんというWoS.Van Dyke Ⅱ監督,」ohnny
Weissmuller主演による映画であろう。最近では,1999年にディズニー・アニメ化もされている。
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